



















An investigation on handling practice of antineoplastic 
agents among nurses working in Yamagata Prefecture
Makoto KIKUCHI１）, Kunihiko MAEDA２）
　To establish preventive measures against health hazard by occupational exposure with anti-
cancer drugs, actual situation on the management of the drugs by nurses was comprehensively 
investigated in Yamagata Prefecture. The investigation was performed for nurses of 14 major 
hospitals in Yamagata Prefecture by using our original questionnaire including general 
atribute, workplace circumstances, educational career, actual exposure experience, the 
practice of barier protection, and the image analysis for anti-cancer drugs. Available answers 
from 321 nurses were obtained (response rate 57.8%) and analyzed as folow: 41.4% of the 
respondents had the exposure experience, especialy in the preparation or exchange of their 
intravenous administration. Fifty-seven percent of the respondents were engaged in mixing of 
anti-cancer drugs. Twenty percent answered a handling manual was not fuly equipped. Even 
if the manual was ready, the 20% were not checking the contents of them. Concerning the 
barier protection, inconsistent wearing of double glove, goggles and cap were demonstrated. 
Imperfect treatment of excrement and linen were shown as wel. The image analysis suggested 
the diference in image against the anti-cancer drugs between the respondents having 
exposure experience or not. The present investigation suggested nurses might have the 
potential risk of the occupational exposure with anti-cancer drugs in Yamagata Prefecture 
because of their incomplete management and further investigation should be required to 
improve them.
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 1 ） 属性に関する質問：年齢，卒業した看護教育
養成機関，看護師としての経験年数
































 2 ） 抗がん剤取り扱い時のバリアプロテクション
の実施状況について，与薬時，排泄物取り扱い
時，リネン類取り扱い時に分けて解析した。
 3 ） 抗がん剤取り扱いマニュアルの内容確認を従
属変数として，各調査項目との関連を解析した。
（χ 2検定）

















































































































































































































現 部 署 勤 務






























































 1 ） 抗がん剤による曝露の経験があるか聞いたと
ころ，「ある（41.4％）」と「ない（43.9％）」が
ほぼ同様の回答であった（表6）。


















































物 容 器 の 表 示
n=149 （81.9）122表示していない
（0.4）6廃棄担当の看護師
廃 棄 物 の






























 1 ） 卒業した看護師養成機関で教育を「受けてい
ない」とする回答者が236名（73.5％）を占め
た（表7）。




































































































































































0.576***0.700***0.601***0.711***細 胞 毒 性
0.561***0.742***0.693***催 奇 形 性
0.514***0.726***発 が ん 性




































11 ２２ ３３ ４４ ５ ５
(人)
(点)
n=314 平均=4.1 n=310 平均=4.1
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 要 旨
目　　　的：山形県における看護師の抗がん剤の取り扱いの実態を明らかにし，医
療従事者の抗がん剤職業性曝露による健康被害やその対策を考える上
での基礎資料とする。
方　　　法：山形県内14病院の看護師を対象とした自作の自記式質問紙を用いた
調査。項目には属性，勤務・職場状況，教育，バリアプロテクション
と曝露の実態，抗がん剤に対するイメージ調査が含まれ，回答につい
ては，統計的に解析した。
結果・考察：321名から回答を得た（回答率57.8％）。41.4％に抗がん剤曝露の経験
があり，調合時や点滴交換時の事例が多く，このような機会での対応
の重要性が示された。回答者の57％が抗がん剤の調合に関わっている，
約20%に取り扱いマニュアルが完備されていない，マニュアルが完備
されていてもその20%は内容未確認であるなどの実態も明らかに
なった。バリアプロテクションに関しては，二重グローブ，ゴーグル，
キャップの装着の不備，排泄物やリネン類の取り扱い時における不徹
底が示された。イメージ調査では，漠然としたイメージをもつ群と具
体的なイメージをもつ群に分かれる傾向があり，曝露経験のある人に
「有害」「細胞毒性」のイメージを持っている人が多かった。山形県に
おいては，看護師による抗がん剤の取り扱いに対する対応は十分とは
言えず，潜在的な抗がん剤による曝露の危険性が示唆された。
キーワード：山形県，看護師，抗がん剤，質問紙調査，バリアプロテクション
